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天野 俊 康,福 田 護,今 尾 哲 也,竹 前 克朗
A CASE OF ILEUS AS A LATE COMPLICATION OF AN ILEAL 
    CONDUIT IN A PATIENT WITH PRIMARY SIGNET
      RING CELL CARCINOMA OF THE BLADDER 
Toshiyasu AMANO, Mamoru FUKUDA, Tetsuya IMAO and Katsuro TAKEMAE 
       From the Department of Urology, Nagano Red Cross Hospital
   A 69-year-old man visited our hospital with a complaint of dysuria. Intravenous excretory 
urography, ultrasonography and CT scan showed a tumor at the base of the bladder and the prostate. 
Transrectal needle biopsy revealed signet ring cell carcinoma. Radical cystectomy and ileal conduit 
were performed, and a histological diagnosis was a primary signet ring cell carcinoma of the bladder. 
No recurrence or metastasis was found either on ultrasonography or CT scan at 26 months after the 
operation. He suddenly suffered from severe abdominal pain, and died of hypovolemic shock by ileus 
as a late complication of an ileal conduit at 27 months after the operation. An ileus with extensive 
necrosis of small intestine and cancer recurrence at the junction of the ureter and ileal conduit were 
observed at autopsy. 
                                             (Acta Urol. Jpn.  46: 811-814, 2000) 























胸腹部には特 に異常 はな く,直 腸診 にて前立腺 は均一
に腫大 し弾性が全体 に低下 していた.
検 査成 績:検 尿 で は,糖(+),RBClOO以 上,
WBClOO以上 と血膿尿 を認め た.検 血,一 般血 液生
化学 には異常 は認め られなか った.前 立腺 特異抗 原
(PA)は0.8ng/ml以下 で正 常で あ った.CEA3.6
ng/ml,AFP5ng/ml,SCCO.4ng/ml,CAl9-939
U/mlといずれの腫瘍マ ーカーも正常 であった.膀 胱
鏡所見 では,膀 胱頸部 に 白苔 の付 着 した腫 瘤 を認 め
た.
画像診断:排 泄性尿路造影 では上部尿路 には異常 は
なか ったが,下 部尿管の軽度拡張 と膀胱底部 の欠損像
が認 め られた.逆 行性尿道膀胱造影で も膀胱底部か ら
前立腺部 にかけ,欠 損像が認め られた(Fig.1).
骨 盤CTで は,前 立腺部 か ら膀胱 内に突 出す る経
約55mmの 石灰化 を伴 う腫瘤 を認 めたが,リ ンパ節
転移な どは認め られなか った(Fig.2).
超 音波検査,上 腹部CTお よび骨 シンチで は,腫
瘍の浸潤性発育や リンパ節転移,遠 隔転移 などは認 め
られなかった.
経 過:PA値 は正常であ ったが,上 記 の検査 より前
立腺部 の悪性腫瘍 が疑 われ,1996年9月ll日経直腸的
前立腺針生検 を行 った ところ,低 分化腺癌で印環細胞
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腹部 レントゲン上,腸 閉塞と診断された.全 身状態の
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